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   A new antibiotic, Spectinomycin (SPE), was administered to patients with urinary 
tract infections. The results obtained are summarized as follows. 
   1) Blood level : Blood concetration of SPE showed the peak level at one  hour after 
intramuscular injection of  800  mg, which was 5.83 mcg/ml as the maximum, with a sub-
sequent gradual decrease until at twelve hours when only trace level, 0.18 mcg/ml, was 
found. 
   2) Urinary excretion : The total amount of urinary excretion of SPE up to 12 hours 
after intramuscular injection of  800  mg SPE was  564.69  mg with the recovery rate being 
 70.5  %. 
   3) Clinical effectiveness : SPE was administered to 17 patients with various urinary 
infections. Excellent, good and poor results were obtained in 9, 5 and 3 cases respectively, 
showing effectiveness  82.3  % (14 cases). SPE was particularly beneficial in 11 cases of 
acute urinary infections with the effectiveness being 100  %. 
   4) Side effects : No. noticeable side effect was observed in all of the cases treated.
は じ め に
年々新 しい種々の抗生物質の出現により,そ
の優れた効果 と広い応用範囲とから頻繁に使用








依頼 され,尿 路感染症に使用 したので,2,3
の基礎実験成績 と臨床成績について報告する.
組 成 な ら び に 性 状
Spectinomycin(以下SPEと 略 す)はStreptomy-
cesspectabilisNRRL-2792の産 生す る 塩 基性 白色
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淋 疾後 尿 道 炎
急 性 膀 胱 炎
術 後 膀 胱 炎



























































































感染症 とにわけて,比 較検討 した成績は表6に























新 しい抗生物質SPEを 尿路感染症 に使用 し
たのでその成績について報告 した.
1.血 中濃度:SPE800mg1回 筋 注時 の血
中濃度 は1時 間後 において最 高peak5.83rncg
/m1を示 し,そ の後時間 の経過 と共 に減少 し,





3.臨 床使用成績:尿 路感染症17例 に 使用
し,著 効9例,有 効5例,無 効3例,有 効率
82.3%の優れた成 績を得 た。なお急性尿路感染
症11例に使用 した成績 は有効率100%で 卓越 し
た効果 を認 めた.
4.副 作用=全 例 に特記すべ き副作用は認 め
なか った.
疾 患 名
急性尿路感染症
慢性尿路感染症
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我 々の使用したSpectinomycinは住友化学の提供
によるもので,日本抗生物質学術協議会 より配布され
たものである.深謝致します.
本論文の要旨は日本化学療法学会,第8回 西日本支
部総会において報告したものである.
(1966年4月11日特別掲載受付)
